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P. A delio T orres N eiva

Em memoria do
P. Adelio Torres Neiva
N os diets seguintes a m orte do P. A delio T orres N eiva, foram
m u itas a s m ensagens de condolencias recebidas no P rovin cialato. Com o hom enagem devida e m erecida, apresen ta mos aqu i a s m ais sign ificativ as e que, p ela su a diversidade,
emriquecem a m em oria que IIle querem os p restar e salien tam
o valor do espirito m issiondrio e eclesial que ele incam ou
enquanto religioso, sacerdote e M issiondrio E spiritan o.

1. Do Superior Geral:
«Caro Jose
A noticia da morte do P. Adelio Torres Neiva chegou-me muito
tarde. Em 10 de Janeiro eu estava em visita a regiao d’Onitsha,
sem acesso a internet. So no regresso a Abouja, na sextaTeira a
tarde, e que pude ler os mails relativos a sua morte. Desculpai,
portanto, o atraso da minha reaegao.
Com a morte do P. Adelio, a Provincia de Portugal e a Congregagao perderam um “grande servidor” que deu preciosas contribuigoes em tao diversas areas: reflexao teologica, espiritual e
missionaria, administragao, tanto no Conselho geral como na
Provincia, ensino, comunicagao...
Recordo de modo especial o re tiro que pregou na Torre d’Aguilha
e as suas breves intervengoes. Felizmente que guardamos a me'
moria deste retiro na ultima parte do documento capitular “Tor'
re d’Aguilha 2004”.
Que o Senhor derrame a sua luz sobre o P. Adelio e continue a
suscitar em Portugal e na nossa Congregagao, tais servidores da
missao e do carisma espiritano!
Muito fratemalmente, em uniao de oragoes
P. JeamPaul Hoch, cssp, Superior geral».
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2. Do Conselho Geral:
«De Belo Horizonte, quero, em nome do Conselho Geral da
Congregagao manifestar a Provmcia Portuguesa e a familia do P.
Adelio Torres Neiva, os sentidos pesames e a certeza da cornunhao orante de toda a Congregagao.
Na verdade o P. Adelio viveu a sua vocagao missionaria com um
grande sentido de pertenga e de consagragao a missao espiritana. Sua competencia intelectual, seu jeito agradavel de comunicar, sua arte de bem escrever, sua aptidao para moderar e ajudar
a conseguir consensos, fazem-nos curvar a grandeza da sua estatura humana, intelectual e espiritual.
A Congregagao beneficiou da sua longa presenga de 12 anos
como membro do Conselho Geral, em Roma. E sabemos bem,
quanta da animagao da Congregagao, durante esse periodo tem
po, teve nele uma inspirada fonte de reflexao, discemimento,
compreensao dos sinais dos tempos e apontar de novos horizontes para a missao.
Damos gragas Deus pela sua vida cheia, rezamos pelo seu etemo
repouso e acolhemos a inspiragao que nos vem do seu modo de
estar na vida, de testemunhar a sua fe e de viver a sua consagragao missionaria.
Que o Senbor da Vida lhe de Sua Paz.
P. Eduardo Miranda Ferreira-2QAssistente Geral».
3. Do bispo Robert Ellison, que foi secretario geral da Congregagao:
Sorry to hear about the death of P. Torres Neiva. Accept my
sympathies.
I still have the notes of the four talks he gave us for the retreat
at the start of Lisbon Gen. Chapter 2004. It is good for the ‘soul’
to go back to such things form time to time.
+ Bob Ellison C.S.Sp.
4. Do P. Francis Timmermans, Superior Geral no tempo em que
o P. Torres Neiva foi Assistente Geral:
Caros Provincial e conffades da Provmcia de Portugal
A noticia da morte do P. Adelio foi para mim um grande che
que. Tive o privilegio de trabalhar com ele no Conselho Geral
durante doze anos. Durante este tempo tomamo-nos grandes
amigos. Todos apreciamos e admiramos as suas grandes qualidades. Nessa ocasiao, havia grandes mudangas politicas em Portu
gal e em Angola. Isso afectou tambem a vida da Igreja e da Con
gregagao. Fizemos juntos uma visita a Angola em 1975. Eu tinha
nele um conselheiro sabio e prudente - ao mesmo tempo realista e corajoso, um homem que sabia facilitar o caminho da paz e
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da reconciliagao em Angola, e encorajar e valorizar os confrades
e encontrar solugoes para aqueles confrades que procuravam
um novo ministerio no Brasil ou na Provmcia.
O seu contribute para o Conselho Geral era imenso. Pelo seu
humor fino e apaziguador, sabia solidificar a amizade na nossa
equipa.
Era um homem espiritual. Todos ncavamos muito satisfeitos
quando tocava a sua vez de presidir as nossas missas comunM'
rias e saboreavamos as suas pequenas homilias, que eram pen>
las. Durante este periodo ele exercia tambem um ministerio de
fim de semana com jovens filipinas e caboverdeanas, muitas vezes ilegais e exploradas para os servigos domesticos na cidade de
Roma. Ele, tao sabedor, encontrava facilmente o tom que convinha a este ministerio.
Depois do trabalho em Roma, prestou imensos servigos a Provincia, como o testemunha a nota biografica. Certamente que
vai fazenvos muita falta.
Junto-me ao vosso luto e a vossa oragao, e envio as minhas condolencias ffatemas. A vossa Provmcia e na Congregagao um
exemplo de vitalidade e de entusiasmo missionario. Certamente
que ele continuara a velar por ela junto do Pai.
Mui ffatemalmente,
F. Timmermans, cssp.
5. Do P. Gerard Vieira, Arquivista Geral:
Caro Padre
Soube esta tarde do falecimento do P. Torres Neiva e venho
apresentar-vos os meus sentimentos e a minha oragao fratema
pelo defunto e pela Provmcia. Ele trabalhou muito para a Com
gregagao, para a historia da Provmcia de Portugal e a sua obra
permanecera, tenho a certeza. Espero que a Revista Missao
Espiritana continue a aparecer regularmante.
Em uniao fratema,
Gerard Vieira
6. De P. Jean-Michel Gelmetti
Carissimos confrades,
Associo-me na pena e no luto da Provmcia de Portugal e de
toda a Congregagao.
Nao posso deixar de pensar na profunda amizade dum homem
que tomou do seu tempo para acolher-me na epoca abengoada
em que fui pela primeira vez em Portugal e que, com os outros
colegas portugueses, dedicava do seu tempo pessoal, energia e
delicadeza para ensinar-me a lingua e partilhar alegremente da
cultura.
missao espiritana
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Os tempos em Luanda e nas varias reunioes espiritanas nunca
desmentiram. Foi ele sempre um modelo e um amigo generoso
com o sorriso e simplicidade de Cristo.
Au-revoir!, Adelio.
Em Xsto,
Jean-Michel Gelmetti
7. De P. Joe Poole
Saudagoes. Acabei de abrir esta mensagem, e sinto-me triste
pela perda do nosso confrade Pe. Torres Neiva, uma perda gran
de nao so para a Provincia Portuguesa mas tambem para toda a
Congregagao. Conheci-o bem quando vivi na casa provincial, e
assim conheci o Pe. Torres Neiva como uma pessoa humana e
simpatica. Faga o favor de oferecer os meus pesames aos confrades da Provincia Portuguesa e a familia de Pe. Torres Neiva
CSSp.
Joe Poole CSSp
8. Do Provincial de Angola
Caros Confrades,
Foi com bastante pesar que, ontem a noite, recebemos a triste
noticia do falecimento do nosso confrade P. Torres Neiva, pessoa
bem conhecida e estimada aqui em Angola. Era com muito gosto
e proveito que liamos os seus temas e artigos que apareciam nas
revistas e livros que ele coordenava. Esta manha no fim da missa algumas irmas disseram que os primeiros textos que liam nas
revistas Vida Consagrada, Encontro e Acgao Missionaria, eram
os textos agradaveis do P. Torres Neiva. Na verdade, a Congregagao perde um grande investigador, pedagogo e missionario.
Por este meio, vimos apresentar-vos as nossas sentidas condolencias. Vamos pedir a Deus que o acolha no seu reino de vida.
Paz a sua alma,
estamos juntos,
P. Lourengo Ndjimbu, cssp - Provincial de Angola
9. De P. Jean-Pierre Gaillard
Es con mucha tristeza que me entere de la muerte inopinada del
querido Padre Adelio. Tuve la oportunidad, distintas veces, de
trabajar con el, a nivel europeo, tanto en el tema de la comunicacion, como de las fuentes espiritanas. Aproveche su capacidad intelectual impresionante, sus conocimientos; tambien disfrute de su amabilidad, de su bondad, impresionado por su amor
a la Congregacion. Con sa muerte todos hemos perdido mucho,
pero sabemos que hoy dia beneficia el de la recompensa que el
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Senor reserva a sus siervos fieles. No faltare en rezar por eso.
Jean-Pierre Gaillard
10. D a C asa Geral, P. Firmino Cachada
Ao P. Provincial
So para dizer que aqui, na Casa Generalicia, estamos em comu'
nhao de sentimentos com a Provincia e com a familia do P. Ade'
lio Torres Neiva. Ja durante as Vesperas rezamos pelo seu etemo
descanso junto do Senhor da Messe.
Pessoalmente, conhecia o P. Torres Neiva desde o dia em que eu
entrei no Seminario de Viana do Castelo, em 1 de Outubro de
1956, onde ele era prefeito e apreciado de todos os jovens seminaristas pelo seu bom humor e pelo seu facil relacionamento com
todos. Uma caracterfstica, alias, que sempre o acompanhou.
Que Deus lhe de a recompensa por tudo o que ele deu a Congregagao e a Igreja portuguesa.
Um abrago.
P. Firmino, Roma
11. Do Provincial de Espanha, P. Heliodoro
Aun que sea un poco con retraso, quiero decirte que todos en la
provincia hemos rezado y seguimos rezando por el Pe Torres
Neiva. El era muy apreciado entre nosotros, casi desde los comienzos de la provincia y muy especialmente en la etapa en que
fue Consejero General estuvo siempre interesado por la marcha
de nuestra provincia.
Yo personalmente le conoci con ocasion del Capitulo General
de 1974. Despues nos encontramos varias veces en reuniones de
la Congregation. Y tambien vino en una ocasion a predicamos
el retiro provincial, del cual muchos de nosotros guardamos un
buen recuerdo.
Ahora le deseamos lo mejor, Dios Padre le haga participe de lo
que predico y lo que esperaba, el encuentro para toda la etemb
dad con el Senor Jesus nuestro Salvador.
Nuestro mas sentido pesame de parte de todos los espiritanos
que estamos en la provincia. Seguiremos orando por el. Un fratemo abrazo.
P. Heliodoro Machado
12. P. Vitor Ferros, Tefe
Sei que o Pe Teodoro mandou em nome de nos portugueses
uma mensagem, mas tambem gostaria de expresar as minhas
condolencias pessoalmente.
Realmente foi uma figura marcante em nossa provincia e nem e
missao espiritana
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preciso dizer o porque, mas Deus o chamou a si. Que Deus o
tenha junto de si e que todo o seu trabalho e testemunho se reverta em novas vocagoes missionarias. Sei que a perda de mis
sionaries marcantes deixa um vazio muito grande, mas o Deus
da Seara providenciara para que haja novas sementes para lhe
seguir o rasto. Assim o espero e assim acredito.
Paz a sua alma. Vitor Ferros
13. De P. Nuno, espiritano em Cabo Verde
Carfssimos confrades
Acabo de receber a noticia da morte do nosso querido confrade
e amigo Pe. Torres Neiva.
Paz a sua alma.
Mais do que dizer coisas que este homem fez em varias areas e
de salientar o seu bom espirito e presenga sempre amiga para
com todos.
Lembra-lo-ei para sempre.
Rezemos por ele.
Um abrago de conforto nesta hora.
Nuno Miguel
14. De P. Joaquim Brito, espiritano caboverdeano
Unidos em Oragao neste momento de dor e perda irreparaveis.
Pesames aos Familiares.
Que descanse em Paz junto de Deus e Seus Eleitos.
Abrago
Joaquim Brito
15. Do P. Jose Costa, em Chevilly - Franga
Foi para mim um enorme choque a noticia da morte do P. Torres
Neiva. Um confrade amigo de quern muito aprendi e a quern todos
muito devemos. Partilho convosco a minha dor e a minha oragao.
O P. Rene Charrier que o conhecia e de quern era amigo pediume que te exprimisse a sua solidariedade e amizade neste momento doloroso da nossa provincia.
Com muita amizade
P. Jose Costa, Franga
16. De Antonio Galvao, leigo associado
Paz a sua alma. Obrigado e sobretudo o meu obrigado a Deus
por me ter dado a oportunidade de aprender de tao nobre coragao e inteligencia como o do nosso sempre P. Torres Neiva.
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17. De Ir§ Matilde Faneca, de S. Jose de Cluny
Obrigada pela informagao.
Foi surpresa, embora acompanhasse um pouco o seu estado de
saude.
Tive a graga de partilhar e conviver de perto com o padre Torres
Neiva, nomeadamente durante a minha estadia na nossa cornunidade do Menino Deus, durante a qual comegou a ser o nosso
capelao. Fica-me uma grande saudade e uma eterna gratidao!
Em comunhao com ele, com os espiritanos, com a vida religiosa
que tanto amou.
O meu abrago fratemo,
Ir Matilde
18. Em nome da CIRP, Padre Manuel Joaquim Gomes Barbosa,
Presidente, e Irma Matilde de Jesus Faneca, Vice-Presidente:
PADRE TORRES NEIVA, SEMPRE EM MISSAO
Esta tarde, fomos surpreendidos com a noticia do falecimento
do Padre Adelio Torres Neiva, sacerdote espiritano e director
da revista “Vida Consagrada”.
Fica-nos a saudade e a eterna comunhao com um homem de
Deus e um homem da fratemidade, que vivia sempre em Missao!
O Padre Torres Neiva, que nos habituou a uma leitura de alta
qualidade, deixa-nos a marca de um pensador e comunicador de
grande alcance. Certamente que todos saboreamos longas paginas escritas na nossa revista, quer com temas de fundo, quer, e
sempre, com a agradavel pagina do “vento norte”, em aplicagao
directa a vida consagrada, vivida em comunidade fratema.
No ultimo numero lemos o artigo “do mundo da vida consagrada a vida religiosa no mundo” e “quando os santos sao parabo
la”. Em conversa informal em Fatima durante o Congresso Mis
sionary, o Padre Torres Neiva tinha sugerido fazermos uns
artigos para a revista, que abordassem a “missao de fronteira”
(tema que lhe era querido) da vida consagrada em Portugal.
Amanha, dia 11 de Janeiro as 18h00, sera celebrada uma missa
na casa dos Espiritanos na Estrela, em Lisboa. Na terga-feira, dia
12 as 14.30 horas, realiza-se o funeral em Sao Paio de Antas,
Esposende.
Que a nossa oragao e, se possivel, a nossa presenga nestes ultimos actos celebrativos da sua saudosa partida para a Eternidade
do Amor de Deus seja expressao agradecida de tudo aquilo que
o Padre Torres Neiva foi, e deu, a vida consagrada e a tantos
Institutos Religiosos em Portugal.
Em nome da CIRP,
Irma Matilde de Jesus Faneca, Vice-Presidente
Padre Manuel Joaquim Gomes Barbosa, Presidente
missao espiritana
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19. De D. Zacarias Camwenho, Arc. emerito do Lubango, Angola:

A Comunidade Espiritana de Lisboa
e a todos os Espiritanos, meus Pais na Fe:
Paz e Bern!
O fundador da revista Encontro e de outras publicagoes de gran
de valia foi ao encontro do seii Senhor: Amen - Aleluia!
Amigo de longa data, P. Adelio Torres Neiva, conheci-o quase
ao mesmo tempo que conheci o outro Adelio, o Ribeiro, com
quern trabalhei na Missao da Babaera (Belavista) e que me contou como os dois se encontraram: no comboio e na mesma carruagem a caminho do Seminario das Missoes.
Ambos iam acompanhados dos seus papas.
Um deles pergunta ao outro: - ‘para onde vai o senhor?
- Vou aqui levar o meu filho ao Seminario...ele diz que quer ser
padre...
- Ah! e tu, menino, como te chamas e quantos anos tens?
- Adelio; e o pai acrescentou: -tern onze anos.
- Bonito...exactamente o meu: tambem se chama Adelio e tern
onze anos.
O mesmo nome, a mesma idade, o mesmo ideal; dois carismas
no carisma espiritano.
O P. Adelio Ribeiro foi morto na guerra: data, local, campa... so
Deus sabe!
O Adelio que ora nos deixa continuou connosco para instruirnos, multifacetadamente, sobre a Missao ‘ad Gentes’.
“Felizes os que morrem no Senhor - diz o Espirito - que descansem
dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham’ (Ap. 14,13).
O Torres Neiva ate escreveu, e muito. O Adelio inscreveu-se na
memoria dos seus fieis da Babaera, e nao so!
Ao Adelio Torres Neiva me recomendo e envio lembrangas ao
outro Adelio: Aleluia, Amen!
Jerusalem, 14 de Janeiro de 2010
+ Zacarias Kamwenho, Arcebispo Emerito do Lubango
20. Dos Missionaries da Consolata
Carfssimos Missionaries Espiritanos
Em nome dos missionaries da Consolata uno-me a vos, provados pelo luto em aegao de gragas ao Senhor pelo dom que o P.
Neiva foi para a vossa prestigiada Congregagao, para a Igreja
Missionaria e para a cultura. Sim, porque ele ultrapassou as vossas ffonteiras e foi realmente esse dom para nos e para a humanidade. Infelizmente encontro-me no norte e nao poderei estar
presente fisicamente. Rezarei por ele e a ele
Convosco e com todos os que beneficiaram da sua vida. P. Norberto Louro, Missionario da Consolata.
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21. Dos Capuchinhos:
Reverendo Padre Provincial dos Espiritanos:
Saudagoes fratemas e franciscanas de PAZ e BEM
Venho em nome dos Franciscanos Capuchinhos apresentar os
nossos sentimentos pela “passagem” do Padre Torres Neiva para
a patria celeste.
Os Capuchinhos muito lhe devemos, nao so pelo trabalho de
varios anos na Revista da VIDA CONSAGRADA como tarnbem em retiros que nos orientou. Muito o apreciavamos pela sua
profundidade e clareza de pensamento
E tambem uma “perda” para a vossa Provmcia.
Associo-me desde Fatima as vossas oragoes pelo seu etemo descanso.
Que a “IRMA MORTE” o leve a Vida plena.
Um abrago fratemo e amigo
Fr Antonio Martins, Provincial dos Capuchinos.
22. Dos Combonianos:
Caro P. Jose Manuel Sabenga,
Recebi ha pouco a informagao sobre a triste noticia da morte do
P. Adelio Torres Neiva.
Em nome dos Missionaries Combonianos, desejo apresentar os
meus pesames a toda a vossa familia, Missionaries Espiritanos, e
a minha comunhao na oragao e amizade pela perda do P. Torres
Neiva.
Estou prestes a partir para Roma, o que me impede de estar presente no dia do funeral, como desejaria. O P. Manuel Augusto
L. Ferreira transmitira pessoalmente a nossa comunhao neste
dia de dor para todos vos. RIP!
Fratemalmente,
P. Alberto Silva, MCCJ
Superior Provincial
23. Dos Marianos
Soube agora da partida do Pe.Torres Neiva para o Pai.
Lia sempre com muito proveito o que ele escrevia na Vida Consagrada, de modo especial no editorial e o vento do Norte. Deixa-nos um bom testemunho, de um homem aberto ao Espirito e
de grande amor pela missao.
Unidos na comunhao dos santos em CRisto.
P. Basileu (Marianos)

missao espiritana
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24. Das Irmazinhas da Assuncao
Em nome das Irmazinhas da Assungao venho dizer-lhe a nossa
profunda uniao neste momento de soffimento pela perda do Pa
dre Torres Neiva.
Todas nos vamos sentir a sua ausencia na revista Consagrada, os
seus escritos eram muito apreciados, creio que eram um sinal da
sua espiritualidade.
Muito unidas na oragao.
Ir. Maria Adelaide
Madrid 14/01/2010.
25. D a irma Esperanga Sousa
Sabia que o Sr. Padre Torres Neiva tinha problemas de saude
mas a noticia da sua morte foi um grande abalo. PAZ a sua alma.
Nos, que ficamos estamos mais pobres. Recebi muito do muito
que ele sabia dar!
Os meus sentidos pesames a vossa comunidade, a vossa Provmcia.
Irma Maria da Esperanga Sousa (S.Jose de Cluny - Paris)
26. D a Mena
Depois de ter amadurecido a noticia que gentilmente me enviou
telefonicamente, vim ao meu mail saborear as ultimas notfcias
que recebi do nosso tao querido Amigo, P.Torres Neiva.
Eu perdi o meu grande Amigo, mas a Congregagao tambem ficou mais pobre.
Eu sei que nao somos deste mundo, mas perder um amigo, e um
pouco de nos que tambem deixa de existir.
Para Si em especial, pela sua amavel generosidade em me contactar e para toda a famllia Espiritana, eu envio o meu mais
sentido pesar.
Amanha estaremos juntos se Deus quiser.
O meu abrago Amigo e do meu marido e filbo.
Mena
27. De Elsa Braz
Escrevo com o coragao.
Hoje recebi uma noticia triste.
Uma daquelas noticias que batem forte dentro de nos, que nos
deixam prostrados, sem entusiasmo. A morte. De alguem muito
querido.
Um Homem bom, de uma generosidade sem limites. Um Mis
sionary de coragao sem ffonteiras. Um intelectual profundo. De
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uma grande simplicidade, um optimismo sempre crescente, uma
humildade, um silenciar.
Encantou os meus tempos de menina e moga, liamista, com um
ideal bem arreigado na conquista de outros espagos, outros horizontes. E uma inquietude de onda nas ondas-mar!..
Tantas acgoes de formagao, palestras, mensagens escritas, diak>
gos!... Tanto investir e partilhar.
Um dia telefonou-me. Depois de uma longa ausencia. A voz
meio entaramelada, com a sua timidez. Pediu-me para escrever,
todos os meses, para o encontro infantil.
Mostrei receio, dificuldade, a vida a pesar, os tempos todos preenchidos.
«- Escreve —com o coragao.»
Durante muitos anos, uma pagina de revista ajudomme a crescer, em busca de um mundo melhor, mais justo, mais humanizado. O mundo dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos e de
quantos adoptei.
As vezes telefonava. «- Estas atrasada.» E logo aquele sorriso
que vencia a linha do telefone. «- Ve la se envias ainda hoje!»
Ao Dr. Torres Neiva que acabou de partir. Tal como viveu.
Obrigada.
Elsa Braz
28. De Margarida Merces de Melo
Escrevo-lhe muito triste, com a perda de um dos meus mais recentes amigos, a quern tinha sido apresentada pelo Padre Firmino.
Passei a participar regularmente na Missa de domingo e gostava
muito das homilias do Padre Neiva.
Alem disso, tinha la passado uma manha, em que me andou a
mostrar a casa toda e ate a gaveta onde guardava a chave da
porta da biblioteca. Apresentou-me a recepcionista brasileira;
ofereceu-me uns volumes do Padre Brasio e ia arranjar-me mais
umas publicagoes de que agora nao recordo o titulo. Tudo fiquei
de buscar mais tarde, pois geralmente desloco-me a p e a vossa
casa e nao tinha bragos.... E acabei por nunca ter levantado
nada. Mas conversavamos sempre um bocadinho, quando eu ia
a sacristia depois da Missa.
Hoje o sr Padre Duraes explicou que o sr Padre Neiva tinha sido
internado e, na sacristia, pessoalmente, contou-me que o nosso
amigo estava no Curry Cabral com uma pneumonia. Fazia questao de o ir ver durante a semana mas, antes do jantar, uma tia
muito amiga do Padre Lapa deu-me esta triste noticia.
Um projecto que eu acalentava, e que me pareceu ter-lhe agradado, era informatizar os titulos da vossa biblioteca. Ate lhe dismissao espiritana
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se que ia perguntar a Ines Pedrosa como e que tal tinha decorrido com a biblioteca da Casa Fernando Pessoa. Isto, felizmente,
se a vossa congregagao estiver interessada - e parece que a Arminda Camate que la trabalba tambem tinha esta intengao I ate
e o mais facil. O pior e mesmo o desaparecimento tao precoce do
nosso Padre Neiva. Quem sabe se a Biblioteca nao poderia passar a ter o nome do Padre Adelio Torres Neiva!?
Escrevo-lhe ao correr da “pena”, porque julgo que talvez ainda
nao tenha conhecimento. Desculpe as eventuais gralhas que encontrar.
E ja agora obrigada por me ter apresentado ao Padre Neiva.
Um abrago grande e muitissimo pesaroso da
Margarida Merces de Melo
29. De Irma Deolinda, Dominicana do Rosario
Ao chegar de Angola, soube da notfcia triste???, pelo menos
muito surpreendente da morte do Padre Torres Neiva. Se calhar
ainda me chocou mais porque vim durante a viagem a ler alguns
artigos dele. Afinal ele ja estava no Ceu!
Nao sei se hei-de dar-lhe os PARABENS, pela pessoa que ele foi
para a causa da Missao, da Vida Consagrada, etc., e por ele pen
tencer a vossa Familia Espiritana, se dar os Pesames ou se falar
de ESPERANQA. Se calhar devo mesmo focar todos estes aspectos e dar um realce muito especial a Esperanga!...
Estou muito unida e rezo.
Um abrago amigo
Ir. Deolinda
30. De Remedios, leiga espiritana de Espanha
Querido Jose Manuel, es una triste noticia, verdaderamente,
para toda la Congregacion. Ahora tenemos un angel mas en el
cielo al que encomendamos.
Un abrazo
Remedios
31. De Lucia Magalhaes, leiga espiritana de Brasil
Pe. Sabenga.
Demais confrades espiritanos da Provincia portuguesa.
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Meus sinceros sentimentos.
Morte, onde estas?
Es a unica certeza de todos os viventes.
Para nos cristaos, Morte, e a certeza do encontro de amor com o
nosso Criador.
Alguns a temem, outros a esperam com fe e tranquilidade.
Oh, morte, o importante e que chegas para ricos e pobres, sem
distingao de raga, credo,
cor da pele, ideologia, nacionalidade, sexo, nivel social ou hatelectual.
Chegas rapido ou de mansinho. Silenciosa ou em lamentos....
Vens para dar imcio a uma Nova Vida! Vida ressurgida!!!
Se tu tardas a vir... a vida se toma um fardo pesado... um caminho arduo. (salmo 89)
Hoje, 10 de Janeiro, de 2010, encerrastes a vida terrena de nosso
querido Pe. Neiva.
Mas, o levaras, com muito carinho, aos bragos de nossa querida
Mae Maria.
E ela, mae bondosa, mae carinhosa, o colocara no colo do Divino Pai Etemo.
O Pai, com uma ternura filial, o conduzira a sua Mansao celestial.
A mansao que Cristo, com muito carinho, para ele ha preparado.
A vazio fica. Este vazio chamamos saudade.
Saudade e o amor que fica na mente e no coragao de todos
nos.
Que sua vida de entrega pelo Reino, seja exemplo para todos
nos que o conhecemos
e/ou tivemos oportunidade de deleitar-nos com sua literatura.
Agradego a Deus a oportunidade de haver conhecido o Pe,
Neiva.
Continuamos unidos, pois acreditamos na comunhao dos San
tos e na Ressurreigao.
Pesames a toda Famflia Espiritana e a familia Neiva.
Pe. Neiva, que em paz sua alma descanse!!!
Com humildade continuaremos a trilhar o caminho que o Espirito Santo nos indicar.
Lucia
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32. De P. Vftor Mira, diocese de Leiria
Para mim foi uma triste surpresa a notfcia da morte do P. Torres
Neiva.
Ha pessoas as quais nos habituamos de tal maneira que parece
que sentimos que elas vao estar sempre connosco... e de facto
continuam connosco, ainda que de outra maneira.
Os meus sentimentos a toda a comunidade espiritana e a familia
do P. Neiva.
Estou unido a vos neste momento de dor pela separagao mas
tambem de gratidao pelo dom que foi a vida do bom padre Ton
res Neiva.
Um abrago.
Unidos na oragao.
P. Vftor Mira
33. De Celina Ferreira
A toda a Comunidade Espiritana, envio os meus sentidos Pesames, pelo falecimento inesperado do P. Torres Neiva.
Que o Senhor o receba no Seu abrago etemo.
Um abrago de amizade
Celina Ferreira
34. De Raymond Zimmerman, Espiritano frances
Merci pour l’avis de deces du Pere Torres Neiva. Je me souviens
surtout d’une visite officielle du Conseil General a Maurice au
debut des annees 80. Mgr Margeot, l’eveque de Porn Louis a
l’epoque, avait charge Adelio de “verifier” la qualite de ma theologie, notamment au plan interreligieux...
II s’est prete serieusement au jeu et m’avait cuisine toute une
matinee ! C ’etait l’epoque des premiers combats dans un secteur ou tout reste a defficher meme apres 25 ans de travail, du
moins a Maurice.
Raymond ZIMMERMANN
35. De Christian de Mare, espiritano frances
Cher P. Eduardo, merci de m’avoir envoye la nouvelle du deces
du cher P. Torres Neiva, grand serviteur de la Congregation, de
sa province et de nos Peres Poullart des Places et Libermann. Je
me joins a la priere de la province.
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